



Establishment of regional independent society by methane fermentation of biomass
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After the nuclear accident at the Fukushima No. 1 nuclear power plant, electric energy by thermal 
power generation using natural gas or coal increased to make up for the decrease of electric energy 
produced by nuclear power generation.
It is well known that greenhouse gas, such as carbon dioxide, increases with consumption of 
fossil fuels. Therefore, enhancement of renewable energy including solar, wind, geothermal, hydro 
and biomass is anticipated.
Among the forms of renewable energy, energy from biomass is available in cities and the 
suburbs. Biogas results from anaerobic fermentation of wet biomass, such as sludge, food waste 
and agricultural waste.
Considering the case studies about methane fermentation in a regional independent society, the 
Tama region around Tokyo possesses potential for mixed methane fermentation with plant biomass 
(paper, food waste and agricultural waste) and sludge. When the mixed methane fermentation is 
carried out in Tama region, establishment of a regional independent, sustainable and recycling-
based society with low carbon will become possible.
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が産業革命以降 280ppm から 387ppm と 100ppm 以上
































ミックスが実施されていたが、2011 年 3 月の東日本
大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、そ
れまで日本の 1/4 を占めていた原子力による発電量
が 2011 年度から減少し始め、2012、2013 年度はわず



















41％、天然ガス 22％、水力 16％、原子力 12％、石油
5％、その他 4％となっており、特に、1990 年に比べ
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が 1980 年代から普及している 11）。バイオガス生産量
は、ドイツ、アメリカ、イギリスで盛んであり、この




2012 年には 7,500 基のバイオガスプラントが設置さ

















ると原油換算で 376 万 kL が得られ 14）、154 億 7,325
万 kWh の発電量に相当する。この値は、福島第一原
子力発電所 1 号機の約 4 基分に相当し、1 世帯当たり





















































































































て削減可能なエネルギー総消費量は 668.7 MJ / t、削








































































である 23）。一方、食品廃棄物は 2010 年度に日本で約
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